
























































像することができる（Toit 75-96; Dabbs 223-244）。
一方、劇に登場する預言者はホセアだけではない。ニネヴェを悔悛に導くヨ
ナこそが本劇の主人公であるが、ヨナもまたホセアとは異なる視点から、当時
の説教師が好んで話題にする預言者であった（Bowers 73-83; Brigden 461-62; 
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Walsham 311）。たとえば、1570年に出版された説教、『預言者ヨナによるニネ




ようとしなかったからである」（Christ preferreth the Niniuets, before the Israelites, 
because the Niniuets repented at the one onelye sermon of Jonas, and the Israelites 



















ザベス朝演劇」（‘The Scriptures and the Elizabethan Stage’）には、この劇に関す
る短い考察が含まれており、劇が「ヨナ書」の筋書を用いてエリザベス朝のロ
















プ・スタブズ（Philip Stubbes）の『悪弊の解剖』（Anatomie of Abuses）、トマ




























ているのだ」（“Beware, ye western cities where the word / Is daily preached both at 
church and board, / Where majesty the gospel doth maintain, / Where preachers for 



























何者か」（“What fellow is this that thus disturbs our feasts / With outcries and alarums 




旦那は奥様といっしょに断食とお祈りに没頭しています。」（“O sir, ‘tis one 
goodman Jonas that is come / from Jericho, and surely I think he hath seen some / 
spirit by the way and is fallen out of his wits, for he / never leaves crying night nor day. 
My master heard / him, and he shut up his shop, gave me my indenture, / and he and 











この甘美な言葉をもう一度言わせてくれ。見ろ、牛肉だ」（“for lo, a piece of 

























いのか」（“Confused in thought, oh, whither shall I wend.”）（63）と述べ、仲買商
人は、「過ちを犯したと良心が叫んでいる」（“My conscience cries that I have 
done amiss.”）（64）と罪の意識にめざめ、貧しい夫婦は、「ああ、神に対して
罪を犯した」（“O God of heaven, gainst thee have I offended.”）（65）「過ちを恥じ
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もたらすかを内なる目でしっかり見るのだ」（“Look, London, look; with inward 







てきたことが真実であった」（“Lo, I have said, when I have said the truth,”）（80）
ことをホセアはしきりに強調する。さらに、「ニネヴェの崩壊は間近であり」
（“The plague is near,”）、ニネヴェに下される天罰について、ホセアはイスラエ

































校に対する答えー詩、音楽並びに演劇の弁護』（Reply to Stephen Gosson’s 
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Jewish Warを材源とすることについては、Beatrice Groves, “‘They repented 
at the preachyng of Ionas: and beholde, a greater then Ionas is here’: A Looking 
Glass for London and England, Hosea and the Destruction of Jerusalem.” In 
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